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色とColor の比較を通したイディオム研究










































・blue bird（幸福の象徴の青い鳥）・blue print（青写真）・blue moon（ブルームーン…大気中の
塵の影響により月が青く見える現象）
○日本語にすると青＝blueに「直接は」つながらない表現
・green light（青信号）・green apple（青りんご）・greenery（青果）・green grass（青草）・youth






















○once in a blue moon（OR to appear/happen out of the blue）「思いがけず、突然に」
由来：空中のちりによって、稀に月が青く見えることから
意味：
１．to happen unexpectedly, usually after a long absence
（たいてい長い間があってから、予想していなかったことが起こること）
２．to happen very suddenly and unexpectedly（突然予想してなかったことが起こること）
例：
・My brother suddenly appeared out of the blue yesterday. We hadn’t seen him for years．（思い
がけず昨日弟に会った。数年間お互い会っていなかった。）
・I was driving home when out of the blue a deer jumped out in front of my car. I braked just in
time to avoid it. We were both very lucky not to be hurt．（車を運転していた時、鹿が突然目の
前に飛び出してきた。ちょうどその時にブレーキを踏み、避けることができた。怪我がなかっ
たのはお互い幸運だった。）





例：Reports on the mistreatment of the political prisoners were blue penciled by the authorities.
（政治犯に対する酷使の報告は、公共事業機関によって検閲された。）
○a blue−eyed boy「雇い主や勢力家のお気に入りの男の子、秘蔵子」




例：John is a real blue−eyed boy. The team manager always gives him special treatment. It isn’t
fair to the rest of us．（ジョンはお気に入りの男の子である。チームのマネージャーはいつも
彼を特別扱いしている。残りの私たちにとっては公平ではない。）
○a bolt from the blue「青天の霹靂」
意味：some unexpected bad news（予想していなかった悪い知らせ）
例：
・It came like a bolt from the blue that they are getting divorced.
（彼らが離婚しそうだということは青天の霹靂だった）
・The announcement came like a bolt from the blue．（その発表は寝耳に水だった。）
○to look/feel blue「寂しがる、憂鬱になる、落ち込む」
意味：to look/feel depressed or discontented（意気消沈や不機嫌にみえたり、感じたりすること）
―２３２―
例：Things are looking blue for Tom these days. His wife has left him.
（ここ最近トムは落ち込んでいる。妻が出て行ってしまったからだ。）
○blue in the face「疲労（緊張、激怒）して、疲労（緊張、激怒）でへとへとになって」
直訳・由来：人の顔が青くなるまで。（要するに疲れて顔の血の気がなくなるまでという意味）
意味：to make a huge but vain effort to win a person’s agreement
（人の同意を得る為に力を尽くすが、無駄な骨折りであるということ）
例：
・I told him he was making a mistake until I was blue in the face but he wouldn’t listen.
（私はへとへとになるまで、過ちを犯していると彼に言ったのに、彼は聞こうとしなかった。）
・till one is blue in the face（精根尽きはてるまで）
○once in a blue moon「ごくまれに、めったに～ない」
意味：to occur extremely rarely or only once in a life−time（人生で一回か、または滅多にしか起
こらないこと。）















いうようなプラスイメージを持っているのと対照的である。他に blue joke, blue humor「猥褻
な冗談」がある。
○the men［boys, gentlemen］in blue「警察官」
意味：the police because of the color of their uniforms（青色の制服より警察官を指す。）























・greenbelt（緑地帯）・green peas（グリーンピース）・緑地（a green tract of land）
○日本語にすると緑＝greenに「直接は」つながらない表現
・green old age（元気老人）・greenback（ドル札…１８６２年発行のアメリカ紙幣の裏側が緑だっ
たことから。long greenとも言う。）・green power（金力、財力）・green−eyed monster（嫉妬
…シェイクスピアの『オセロ』の中の「緑の化けもの」から）・green house（温室）・in the green
tree（順境で⇔逆境は in the dry tree）・green ice（エメラルド）・green bag（弁護士…昔、弁
護士は緑色のカバンを持って歩いてたことから）・little green man（宇宙人）・a green Christ-












例：There are step−by−step instructions to help you if you are a greenhorn.
（あなたが新米であるならば、段階を追って示した指導書があなたを助けるものになる。）








O, beware, my lord,of jealousy；（将軍、お気をつけ下さい。嫉妬というものに。）
It is the green−eyed monster which doth mock




How all the other passions fleet to air，（あらゆる他の感情が空へ消えてゆく、）
As doubtful thoughts, and rash−embraced despair,
（おぼつかない心も、すぐに陥る絶望でさえも、）
And shuddering fear, and green－eyed jealousy！…（続く）
（身震いする不安も、緑色の目をした嫉妬も。）
（The Merchant of Venice III ii）
○to be green「無経験な、未熟な」
意味：inexperienced, immature（無経験、未熟）
例：１．He is rather green and doesn’t have enough experience to drive the large piece of machin-
ery yet．（彼はやや未熟で、大きな機械を操る経験が十分でない。）
例：２．He is a green hand．（彼は未熟者だ。）
○green with envy「ひどく妬んで、羨ましがって」
意味：full of envy, very jealous（とても嫉妬している、羨んでいる）
例：I was green with envy when I heard that she would be going to London for a month while I
had to stay and work．（私は仕事をしていないといけなかったのに、彼女はロンドンに１ヵ月
行くと聞いてとても羨ましく思った。）
―２３５―
○give someone the green light「承諾を与える、許可をする」
意味：give permission to go ahead with a project（企画を進める許可を与える）
例：We were finally given the green light to begin setting up the new project.
（私達は最終的に新しい企画を作り始めるための許可を貰った。）
○get the green light「了承を得る、GOサインをもらう」
意味：receive permission to go ahead with a project（企画を進める許可を貰う）
例：We got the green light to go ahead with the new advertising campaign.
（私達は新しい広報キャンペーンを進めるための了承を得た。）
○grass is always greener on the other side「実際はそうではないかもしれないのに、他人のも
のはよく見えてしまう」
直訳：隣の芝は青く見える
意味：a place that is far away or different seems better than where we are now
（自分がいる場所よりも遠くにあったり、違うタイプの場所の方がよく見えること。）
例：He realized that the grass is always greener on the other side when he saw that his new job




意味：an area of fields and trees around a town




意味：a talent for gardening, ability to make things grow
（モノを育てる能力や園芸の才能）
補足：スラングとして「金儲けの才能」という意味もある。ドル紙幣が緑色であることから Show
me the green．（お金を返してよ。）の greenと同じで、“He has a green thumb．”（彼は金儲
けが上手い）という意味になる。








・raw smell（青臭い匂い）・challenger’s box（青コーナー）・turn pale（＝pallid,white）（青ざめ




































○to be in the red「赤字を出している」
意味：to have an overdraft, to be in debt（当座貸し越し、借金があること）
例：I am overdrawn again. I hate being in the red.
（私はまた借越をしてしまった。だが赤字のままにはなりたくない。）
○to catch someone red−handed「人の悪事の現場を見つける、人を現行犯で捕える」
直訳：ある人を赤い手（＝血が手に付いている）の状態で捕まえる
意味：to catch someone in the act of committing a crime, usually a theft
（よくあるのが窃盗だが、罪を犯した人を捕まえるときに指す）
例：The manager caught the new employee red−handed taking money out of the box.
（支配人はお金を盗んだ新しい従業員を、その場で捕まえた。）
○to see red「かっとなる」
意味：to react with uncontrollable rage against someone or something
（人・事柄に対して手に負えない激怒で反応すること）
例：John saw red when he saw his girlfriend laughing with another guy.
（ジョンは自分の彼女が他の男と笑っているのを見て、かっとなった。）
○red tape「官僚的形式主義、お役所流」





し redtapism（官僚主義）、redtapistまたは redtaper（官僚主義者／形式主義者）、cut red tape
（官僚主義をやめる）などの言い方がある。
例：I want to start a new business but the red tape involved is very frustrating.
（新しいビジネスを始めたいが、官僚的形式主義に縛られておりいらいらさせられる。）
○to see the red light「危険が迫るのを感じる」
意味：to recognize approaching danger, the red light being a danger signal
（危険が迫っているのに気づく。赤い光は危険の信号を指す。）
例：When the doctor warned his patient that further drinking would damage his liver, the man
saw the red light and quit．（医者は患者に飲みすぎは肝臓に悪いと忠告したとき、その患者は
危険だと分かり辞めることにした。）
○paint the town red「（俗語）どんちゃん騒ぎをする」




同義語：a night on the town,enjoy a night on the town, celebrate with a night on the town






○roll out the red carpet for「～を丁重にもてなす」
意味：greet a person with great respect, give a big welcome
（とても尊敬している人を熱く歓迎する。）
派生語：red−carpet treatment（丁重なもてなし）




意味：an ignorant, insensitive person（無知で鈍感な人）






















・a green cherry, an unripe cherry（黄色いサクランボ）・a high−pitched voice（黄色い声）
・yellow dog（野良犬）・Yellow Book（予防接種証明書）・Yellow Pages（職業別電話帳）
・yellow sheet（前科、前歴、犯罪記録）・yellow−covered（くだらない、つまらない、安物の）・yellow







例：He is a yellow−bellied coward and never is willing to fight for what is right.
（彼は臆病であり、正しいことがあっても決して戦いたいと思わない。）




例：He has a yellow streak running down his back and is not a good person to expect to support



















・white fish（白身魚）・white cell（白血球）・white paper（白書）・white sugar（白砂糖）
・white out（目の前が真っ白になる）・make one’s name white（汚名をそそぐ、雪辱する）
・white feather（臆病者、臆病）・a white dot（白星）・white book［paper］（政府発行の報告書、
白書 ※白い表紙をつけることから。）
・show the white feather（おじけづく，臆病風に吹かれる※尾に白い羽根があるおんどりは闘鶏
に弱いという説がある。）
○日本語にすると白＝whiteに「直接」はつながらない表現
・a white day（吉日）・white girl（コカイン）・white coal（エネルギー源としての水、水力、電
力）・white night（眠れない夜。白夜ではない）・white heat（極度の緊張）・white market（公
認市場⇔black market）・white crow（珍しいもの）・white matter（脳の「白質」から転じて、
頭脳）・He is not guilty．（彼は白（＝無罪）だ。→He is white．は通常「彼は白人だ」という
意味。）・get it settled once and for all（白黒を付ける）・give a person a cold stare（白い目で
見る）・grin（白い歯を見せる）・have a fair complexion（（肌の色が）白い。）・cast a chill over
（（座が）白ける。）・a blank paper（白紙の答案）・go back to the drawing board（白紙に戻す）・
polished rice（白米）・a white party（反革命児⇔a red party）
【白に関するイディオム】
○as white as a sheet「恐怖で真っ青になって、血の気が失せて」
直訳：シーツのように白く
意味：in a state of great fear（恐怖の状態）








例：The new stereo that he bought is a white elephant and he doesn’t need it at all.
（彼が買った新しいステレオは役に立たず、もう必要とはしなくなった。）
○white as a ghost「真っ青になって。真っ白で。血の気のない」
意味：very pale because of fear, shock, illness etc．（恐れや衝撃、病気で青白くなること）
例：My sister became white as a ghost when she saw the man at the window.
―２４１―
（窓から男の人を見たとき、妹が真っ青になった。）




意味：a harmless lie（told to be polite or to do something not seriously wrong）
（害を与えない嘘。傷つけないように伝えたり、深刻に悪い事柄ではないことを伝えること）





意味：a professional or office worker who wear a shirt with a white collar.
（白襟のシャツを着ている専門職員や事務職員）
由来：白い襟のワイシャツを来ていることから。






Married in white, you have chosen right．（白＝良い婿だ）
Married in red, you’d better be dead．（赤＝死んだ方がまし）
Married in yellow, ashamed of the fellow．（黄色＝恋人を恥じている）
Married in blue, your love is true．（青＝真実の愛）
Married in green, ashamed to be seen．（緑＝恥さらし）
Married in black, you’ll ride in hack．（黒＝霊柩車に乗る）
Married in pearl, you’ll live in a whirl．（真珠色＝騒がしさのなかで過ごす）
Married in pink, your spirits sink．（ピンク＝元気喪失）














恐喝、ゆすり）・black market（闇市場）・swear black is white（黒を白と言い張る、大嘘をつ
く）・go black（目の前が真っ黒になる、意識を失う）
○日本語にすると黒＝blackに「直接は」つながらない表現
・brown sugar,unrefined sugar（黒砂糖）・a wirepuller（黒幕）・iris（黒目）・bread mold（黒カ
ビ）・black propaganda（でたらめ、非合法）・black tea（旧：紅茶）
・Black Friday（凶金曜日、キリストが十字架にかけられた曜日で、最も忌む日。⇔Good Friday :
Easterの前の金曜日だけはこう呼ぶ）
・Black Monday（意味１：Easter後の第一月曜日、１３６０年４月１４日の Easter Mondayに Edward
が兵士を率いてパリを攻めようとしたが、寒気のため兵士や馬が死んだためと言われる。２：
休暇後の新学期の第一月曜日。学生用語で、休暇あけの第一日目は憂鬱であることに由来する。
３：暗黒の月曜日。経済界では１９２９年の the great depressionの始まったWall Streetの株の大
暴落が月曜日であった。
【黒に関するイディオム】
・black sheep（厄介者）・black ox（不幸、老齢、逆境）・black cat（危険）・black eye（目のま
わりの黒いあざ、恥、不名誉）・black advance（選挙演説妨害）・black art（魔法）・black dog
（憂鬱症、がっかり、不機嫌）・a black−letter day（厄日、不吉な日※a red−letter dayは休日）・
black spot（自己多発地点）・blacktop（アスファルト道路）・black−letter day（嫌な月曜日）・
black leg（いかさま師）・be not as［so］black as one is painted（評判ほど悪くはない）
○black and white「善と悪をはっきりと区別する」
意味：think of everything or judge everything as either good or bad
（あらゆることに善か悪か判断したり、考えること。）




意味：１．to darken by putting out or dimming electric lights（電灯を消したり、照明を少し弱
くして周りを暗くすること）
２．to lose consciousness（意識がなくなること）
例：１．During the war people in the cities were forced to black out their windows so that the
―２４３―
enemy aircraft could not see them．（戦争の間、敵の航空機から見られないように、町にいる
人々は窓の光を消すように強制されました）
２．Suddenly the man blacked out during the parade and had to be helped to a quiet place．
（突然パレードの最中に男の人が意識を失ったので、その人を静かな場所へと移さなければい
けませんでした。）
○black sheep（of the family）「厄介者、家族や団体の面目をつぶすような変わり種」
意味：a person who is a disgrace or embarrassment to a family or group
（家族やグループで不面目だったり、厄介者であること）
例：The man is the black sheep in his family and is the only member who has not had a success-




















○to be browned off「うんざりさせる、いらいらさせる」
意味：to be bored, annoyed at something（何かにイライラし、うんざりしている）
例：I’m browned off with this place. There is nothing to do here．（私はこの場所にうんざりして
いる。何もすることがないからだ。）
○to be as brown asa berry「こんがりと日焼けした」
―２４４―
意味：to be pleasantly tanned by the sun（心地良いくらいの日焼けをしている）
例：The children are as brown as berries after３weeks at the seaside.
（３週間海辺にいた子どもたちは、こんがりと日焼けをしている。）
○to be in a brown study「もの思いにふけって」
意味：to be in a reverie, a dreamy, distracted state of mind, unaware of one’s surroundings
（周囲のことに気づかず空想や夢想に心を奪われたり、心を取り乱している状態）


























・the pink of fashion（流行の粋）・She is the pink of girls．（彼女は女性の華だ）・They are all in
the pink of health．（彼らは全員ピンピンしている）・be in the pink of condition［health］（健
康そのものである）・feel in the pink（はつらつとした気分である）・be in the pink of condition





・（ピンクが使われている例文）Mary is in the pink．（メアリーはとても元気です。）














意味：be very pleased, thrilled, delighted（とても喜び、ぞくぞくすること）



















○be raised to the purple「帝位につく、枢機卿に任じられる」
例：（良い例文が無かった為、省略）
○be born in the purple「王侯貴族の家に生まれる」
例：It is worth nothing that he was clearly not born to the purple.
（明らかに彼が王家の生まれでないといっても、それ自体何の意味もない。）
○marry into the purple「玉の輿に乗る」




















An arch of colors visible in the sky,caused by the refraction and dispersion of the sun’s light
by rain or other water droplets in the atmosphere. The colors of the rainbow are generally


























○be end of the rainbow「虹の終点（端っこ）」




例：be at the end of the rainbow（（物事が）かなわぬ夢である。）
○chase（after）rainbows「虹（不可能なこと）を追う。手にいられぬものを夢想して過ごす。」
意味：pursue an illusory goal（非現実的な目標を追う）






















































３．DaphneM. Gullandand David G. Hinds−Howell（２００２）. The Penguin Dictionary of English Idioms, London,
England : Penguin Reference Books












//www. tokyu－dept. co. jp/guestsolutions/column_color/２０１３０７．html/）
１６．山田雅重（１９９７．１０）『日本語の発想・英語の発想』（丸善ライブラリー）
―２５０―
